




On the Acoustical Characteristics of Suspended Absorbers. 
Part 1. on the Fibered Plates 
Haruoki NARUSE 
We know that suspended absorbers are available for acoustic improvement of interior， 
but f巴wfundamental studies have hitherto been made on it. 
This experimental study is made fundamentally on th邑 acoustical characteristics of 





















第 1残響室 第 2残響室
廿~ 積 119m' 155m' 
表 面 積 144m2 172m' 
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図5 床置と懸垂の吸音力
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図 3 図4 (ケー ス 9)
236 成瀬治輿
表3 実験ケース
鯖曹|単体の大き|叫間隔|利用フ|ケース|咋面積|単体の大き|糊|叶日用フ|トスの さ mxm I.'~~ I m ック数 の合 m2 さ mxmI ，~~ I m ック数
13.40 3.66X3.66* 1 4 1 
1.83 x 1.83 4 1 4 2 
0.92xO.92 16 1 16 3 
16 1 8 4 
16 1 4 5 
16 2 4 6 
16 3 4 7 
0.46 x 0.46 64 1 16 8 
64 1 8 6 
10.05 3.66X2.75キ 1 3 10 
1.83 x 1.83 3 1 3 11 
3 2 3 12 
0.92 x 0.92 12 1 12 13 
12 1 6 14 
12 2 6 15 
12 3 6 16 
12 1 4 17 
12 2 4 18 
12 3 4 19 
12 1 3 20 
12 2 3 21 
12 3 3 22 
0.46XO.46 48 1 16 23 
48 1 8 24 
48 1 6 25 
48 2 6 26 
6.70 3.66 x 1.83* 1 2 27 
1.83 x 1.83 2 1 2 28 
2 2 2 29 
















6.70 0.92xO.92 8 1 8 31 
8 1 4 32 
8 2 4 33 
8 3 4 34 
8 1 2 35 
8 2 2 36 
8 3 2 
0.46xO.46 32 1 16 38 
32 1 8 39 
32 1 4 40 
32 2 4 41 
32 3 4 42 
3.35 3.66XO.92* 1 1 43 ':
1.83 x 1.83 1 2 
44 5 6干0.92xO.92 4 1 4 
4 2 4 
4 3 4 47 ' 
4 1 2 48 
4 2 2 49 
4 3 2 
50内~ I 宅
4 1 51 
0.46xO.46 16 1 16 52 
16 1 8 53 
16 1 4 54匂
16 2 4 55ザ
16 3 4 56 
16 1 2 57 
16 2 2 58 
16 3 2 59 



































































3.35 i3.4O X 6.70 10.05 
図6 懸垂/床置吸音力比
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1/ 面積 13.40m2 
1/ m m 単体の大きさ O，92XO，92 
U 枚数 16枚
間隔 1 m 1 
。
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